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Abstract
The chain conformation of intact salmon cartilage proteoglycan in solution was characterized by using small-angle 
X-ray scattering measurement. Fractal analysis of small-angle X-ray scattering data revealed that the intact proteoglycan 
molecule is a chain with excluded volume (fractal dimension is 1.7) and a rod-like region as a local structure (fractal 
dimension is 1). The Kratky plots of the small-angle X-ray scattering data showed that the chain conformation of the 
cartilage proteoglycan molecules is an unfolded structure in solution. Moreover, the persistence lengths of the salmon and 
shark cartilage proteoglycan molecules are estimated to be 9 nm and 15 nm, respectively.
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行った．図３にはその測定データのクラツキープロッ
トを示しており，屈曲点 q* が 0.15 nm-1なので，持続
長は（2）式により15 nmと計算できる．たとえば棒状
ウイルスやヒアルロン酸の持続長は，それぞれ 880 















I・q ～ exp（-R2gc・q2・2－1） （３）　
図４の直線の傾きより鮭軟骨プロテオグリカン分子
の断面の回転半径は，実験で使用した濃度の範囲では
ほぼ一定で，平均値は0.50 ±0.04 nm（n = 5）で円柱の
半径は0.7 nmと計算できる．一方，鮫軟骨プロテオグ
リカンの断面の回転半径および円柱の半径は，試料濃
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